































の調査報告がある。Yamanaka and Parker （2004） は













当て、その成果を検証するために、医療英語の語彙 100 語を抽出し、入学時と 1 年後にテストを実施した。その正答率











































本学の英語授業は 1 年次に必修科目として 4 単位、






















いる。授業は CALL 教室（LL 教室）を使うことによ











































































学 習 し た 時 期 に 関 し て 言 え ば、 例 え ば No.1 
“obstetrics & gynecology”、 3 “pediatrics”、  4 










ぼしていると思われる。Saragi, T., Nation, P. and 
Meister, G. （1978）、 Zahar, R., Cobb, T. and Spada, N. 

















ධᏛ᫬ Ꮫᖺᮎ(n=137) (n=125) 
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No. 䐟 䐠 No. 䐟 䐠
1 obstetrics & gynecology 0 92 51 pharmacy 4 58
2 urology 0 90 52 diagnosis 4 0
3 pediatrics 0 89 53 diarrhea 5 64
4 ophthalmology 0 86 54 crutches 5 49
5 dermatology 0 79 55 vaccination 5 1
6 bowel movement 0 73 56 injection 6 86
7 appendicitis 0 55 57 prescription 6 40
8 respiration 0 55 58 dizziness 6 26
9 nausea 0 39 59 chronic disease 7 37
10 bed-bath 0 35 60 pregnancy test 7 32
11 phlegm 0 35 61 sneezing 7 32
12 screening 0 11 62 thermometer 9 90
13 arthritis 0 11 63 bandages 12 89
14 constipation 0 7 64 joints 14 80
15 dialysis 0 6 65 dentistry 15 69
16 anesthesia 0 6 66 appetite 15 46
17 sluggish 0 1 67 stroke 16 34
18 dementia 0 1 68 liver 17 86
19 enema 0 0 69 wrist 19 96
20 urine test 1 100 70 vision test 20 74
21 IV drip 1 91 71 outpatient 22 81
22 rash 1 89 72 ankle 22 73
23 sprain 1 77 73 ambulance 22 59
24 electrocardiogram 1 71 74 painkiller 22 50
25 abdomen 1 66 75 nutrition 24 66
26 gastroscopy 1 55 76 heart attack 26 70
27 ointment 1 52 77 symptoms 29 61
28 syringe 1 31 78 a blood transfusion 30 69
29 stool test 1 28 79 emergency room 33 78
30 tuberculosis (TB) 1 28 80 burn 34 93
31 dehydration 1 26 81 chest 35 86
32 pneumonia 1 22 82 gloves 35 60
33 bed-ridden 1 16 83 transplant 36 88
34 fracture 1 6 84 lungs 39 97
35 pulse 2 93 85 wheelchair 41 94
36 large intestine 2 64 86 allergy 42 96
37 asthma 2 61 87 treatment 43 83
38 vomiting 2 54 88 throat 46 93
39 gargle 2 51 89 elbow 49 96
40 stethoscope 3 90 90 stomachache 52 49
41 diabetes 3 71 91 injury 57 66
42 radiology 3 60 92 temperature 59 93
43 sling 3 22 93 cough 62 95
44 hay fever 3 18 94 operation 65 97
45 period 3 15 95 patient 66 98
46 hygiene 3 14 96 pain 71 99
47 round 4 91 97 X-ray 78 96
48 kidney 4 78 98 high blood pressure 84 100
49 itching 4 71 99 cancer 89 99





56 “injection”、 62 “thermometer” などの語彙も授業
内で頻繁に取り上げられており、その結果、正答率が
高くなったと思われる。逆に No. 14 “constipation”、
15 “dialysis”、16 “anesthesia”、17 “sluggish”、18 
“dementia”、19 “enema”、34 “fracture” などの語彙は
正答率が伸びておらず、その要因としては授業内で
取り扱った頻度が低かったことが考えられる。No. 14 











にインパクトのある単語として No.49 “itching” や 93 
“cough” などは オノマトピーア（擬声語）と考えら
れ、授業内でもそのことに触れ学習させたことが、正
答率の伸びにつながったと思われる。No. 20 “urine 





しかしながら No.52 “diagnosis”、55 “vaccination”、
90 “stomachache” の 3 つの語彙に関しては正答率
が 下 が っ て い る。 No.52 の “diagnosis” は 入 学 時
には 4％の学生が正解していたが、1 年後 0％と
な り、No.55“vaccination” は 5 ％ か ら 1 ％、No.90 
“stomachache” は 52% から 49% という結果になっ







は “stomachache” の和訳は、“lung”、“shoulder” など
の後に続く問題であったことからか、多くの学生が体
の部位である「胃」と早合点したと考えられる。それ















られる。多くの研究者（Gardner and Lambert, 1972; 







のではなく、テキストの中の reading や listening な
どの文脈の中で学習したものが多い。多くの研究者
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Examining the Improvement of Medical Vocabulary
SUZUKI Suma1, MORI Hisako1
1Japanese Red Cross Toyota College of Nursing
Abstract
Along with globalization, we will be subjected to English as a means of communication whether we like it or 
not. Nurses in hospitals are no exception and, due to this, the need for English education for nursing students has 
become important. In English classes at Japanese Red Cross Toyota College of Nursing, “English for Nursing” is 
taught alongside “English for General Purposes”. In this paper, we focused on medical vocabulary learnt in class and 
measured how well students retained these medical words by giving them the same 100-word surprise test at the 
beginning and at the end of the academic year. The results showed an improvement on most of the tested items and 
the average accuracy rates were 17% at the beginning of the year and 60% at the end of the year. From these results, 
a certain positive learning outcome was recognized on the whole, although there was a diﬀ erence in improvement 
among the individual words. Although vocabulary is not the only aspect of English learning, it can be concluded that 
the English teaching in regard to medical terms was eﬀ ective to a certain degree.
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